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夕 (6月10日 10夕、 7月14日 10夕)を施用した。
尚本年度は、降雨の遮断を行わなかつた。
2.灌水量及び降水量




邁漑水中の三要素 (N.毘Q 恥o)量は夫々1♂当り N 5.6, 毘o50週84及びK20
1.8れ夕 でぁり、従つて各試験区に全期間中に供給された要素量はオ5表及びを4表の如くとな
る。
オ 1表    各期間に供給された灌水量及び降水量
期間淳i景キ肇還:名
水 量  (翻 )灌 降水量の )
I I Ⅳ V  Ⅵ～ⅦⅢ I～Ⅶ
1.   5.25ハッ5.28
2.  29～6. 4
3.  6. 5～ .14
■ .12～.18
5.  .19_ .25
6.  之6～7.2
7,  7. 5～  。9
8.  .10～ .16
9.  .17～ 。50
10,  。51～8,15
11.  8.14- .27
42.  ク8～9. 5
13. 9.4_ 。lo
56   36
25   25
20   28
15    21
o   427
0   24.4
0   14る
0   32
97  12える
26   5ア4
52  1o8,6
0   2o〕












36   56   36
25   25   25
2o   44   50
36   48   68
5る   48   6D
8      8      o
18   24   38
54   72   70
72   96  129
90  120  158
90  128  15o
18   24   59



















浄 4表 時期 別窒素供 給量 (p)
I Ⅲ Ⅳ V Ⅶ (Ⅶ)
1    5。25-5.28
2    ,29-6. 4
3  ■ 5～ .11
4   .12～ ,48
5   .19～ .25
6   .26～7. 2
7  7.5～.9
8   ,lo～ .16
9     。17- .50
19   .51～8. る
11   8。14～ .27
12     .28_9. る














































































































甦 5. 25～6. 11 t 42～
7. 16 7. 17-9. lo
合 計





































































































浄 1図  試験期間中の供給水の滲透流亡量
-57-
オ 5表 各 時期 の供給水 の滲透流亡率 (%)
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ォ6表  各時期の窒素溶脱量 (理夕)
才7表  溶脱窒素中のNo3~Nの占める割合 (%)
期
｀
ご｀運整1【名 I Ⅱ H Ⅳ V Ⅵ Ⅶ
1   525-5.28
2   .29～6. 4
3   6. 5- .1巧
4  .12～ .18
5   .19～ .25
6   .26-え 2
7   ア 5～  .9
8  .40～ .電b
9   .17～ .30
10   .51～8,13
14  8.14～ .27

























































































































































































































































o   5.25-6.18



















60  70  80 12o
1週間当りの給水量











IV 要    約
ラインメー タ‐々とホ砂丘研究実験所内の砂上を充娯し、間断日数5日で毎図. 18,24,30













S u mlna r y
Some eXPer■ments have made on the perco■atiOn ■osses Or
nulr■ent nitrogen fron SeVen ■ysェmerters, Which Were fined      I
壁ith Sand soi■ and Were 8rOWn with upland riCe p■ants
The fo■10Win8 iS a Sコmm ry Of the resu■ts thus obta■nea       テ1
(■)The tOta■ ano口ntS Of nitrosen ■oSt thrOutth the percO―
■atiOn in the expOrimenta■ perlod Were prOP9FtiOnal to
lo―-200/O of the alnounts of nitrogen app■ied aS fertiliZeF島
(2)In the early Stage of the p■ant Brow ' the amountS Of
nitrogen loSt thrOugh the perc。latiOn incr ased wュth
irrigated waもr inOrease儀 ]Specia■ly, dust after the
additiOna■ fertili Zer, nitrogen lOSt amOunted to 5‐6 ns
a result Of the Waterper ■ mm of irr±8ated Water as
sttpply Over 58 mm a Wee鷺
(3)HOWever, eVen if 100 mm Of Water was Supp■ied in a Veek,
the arnOunts of nitrogen ■OSt Were SCarcely Over ■ n】8 Per
■ mm Of the irrisated Water durins the increasins period
of cOnSumptive use Of Water｀fOr uPlE4nd r■Ce pERntS.
(4)70-95% of nitrosen f°und in percolated water were the
fOrn Of nitrate                                          ｀
on and after the midd■e of」une, the ratios Of  nitrate
nitr。8en reaChed the high percOntage Of 98 and OVen           
、
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